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要旨












　This paper focuses on licensing condition of adverbial-numeral-quantiﬁer (hereafter ANQ) constructions, for 
example “kare-wa hon-o 3-satsu yonda (lit. He read three books.)”. In this example, hon(-o) is the antecedent of 
the ANQ 3-satsu, which has been called ﬂoating quantiﬁer. This paper ﬁrstly discusses the diﬀerence between 
numeral quantiﬁers and the other measure expressions, and secondly, focuses on syntactic nature of ANQ　
constructions. Finally I conclude that ANQ constructions are well-formed if the antecedent of an ANQ is either 
a nominative subject, accusative object (direct object), or accusative path phrase, and an ANQ is contiguous to 
its antecedent, except for complex sentences.
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　（23）a．皿が 粉々に 割れる。b．壁を 赤く 塗る。














































































































































　（40）a．　　　IP            　　　 b.        IP
　　　　  NP   NQ    VP     　　     NP    　     VP
　　　 友達（が） ２人 田中先生に会った　　友達（が）　田中先生に２人会った
　ここで，次のように定義されるc-統御（c-command）という
構造関係が重要になる（ibid：（36））。
　（41）　A c-commands B if neither of A, B dominates the 
　　　other and the ﬁrst branching node dominating A also 
　　　dominates B.





















　（44）  　　　          VP
 
         　　　　PP            NQ　　　　　　V
                                 ２つ／２台　　　   来た
　　　　  NP     　     P































　（47）a．［IP 客iが［VP 旅館にt i２人着いた］
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　　 （i） 友達に4，5人｛a.（?）手紙を書いた／b. *フランス語が分かる｝。
　  （ia）のような例について，Haig（1980:1073）は「数量詞が概数である
場合に限り間接目的語からの遊離ができる」と述べているが，（ia）の
「4，5人」を例えば「5人」にかえても適格性は変わらないようだ。（ia）
の「友達に」が間接目的語であるかどうかは検討を要するが，先に挙
げた（36a,b）や以下に挙げる例も含めて与格句を先行詞とする連用数
量詞構文が適格である例があることは確かである。
＊11  （49a,b）を（少々）不自然だと判定する日本語話者もいる。
＊12  本論文では論じられないが，Miyagawa（1989）は属格句内の名詞は連
用数量詞の先行詞になれないとするが，Kikuchi（1994）にはその反例
が多く挙げられている。
